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1 群 5~ 1O匹のマウスを用い被検薬物を経口投与
し， 24時間までの全身症状を肉照的IC観察した.





indomethacin 50 ~ 100 mgjkg投与群では全身症
状の変化は全く認められず， 200mgjkg投与群でも




















命、 CONTROL(0. 2 % CMC 10mνk9 p.o.) 
CN・100 100 mg/kl} p. 0. 
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図 2. El発運動量1<:対する CN-100の影響
A:対照 (0.29百CMC10ml!kg経口投与).
B : CN-100 100 mg!kg経口投与，
















められず(図3B). 200 mg/kg応用群で metham-
phetamine輿奮がわずかに抑制された(図3C). 
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B : CN-100 100mg/kg経口投与，
C : CN-100 200 mg/kg経口投与.

























結果は表11<:示すどとし CN-10020. 50. 100. 




4. 回転棒試験 (rotarodtest) 1:及ぼす影響
直径3cmの棒を毎分16回転させ，その上1:のせた
7ウスの主主下までの時間を調べる回転棒試験を行なっ























200mgjkg経口投与し. 1， 2， 3. 5時間後ICテス
トしたが， CN-1ooではカタレデジ一発現作用は全く















表 2. 回転棒試験 (rotarodtest) 1ζ対する CN-
100の影響
薬物と用量 例 落下例数
(mgjkg) 数 1 2 3 5 7時間
対 照 110 1 0 。。。。
CN-100 20 10 1 。1 
50 10 1 1 1 
100 10 1 1 5 3 
200 10 2 4 7 6 
indomethacin 50 10 。。1 
100 10 。。。
200 10 。。。
表 3. pentobarbital睡眠時間lζ及ぼす CN-100
の影響
薬物と用量 伊j 歴眠時間(分)
(mg/kg) 数 開始 持続
対 照 1201 3日 8 59.3土10.2
CN-100 100 20 4.2土0.3 87.6士9.0
200 20 3.0土0.2 106.3土12.1
mdome-ol10 3.8土0.2 120.1士16.4
100 I 10 3.2土0.3 99.9土14.4
7. reserpmeの限険下垂作用lζ及ぼす影響














l群10匹の雄性7 ウスを用い， Woodbury & 
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CN-100 100 10 。
200 10 。
















10 6 10(1∞)1 4 
10 5 10(100)[ 5 
薬物と用量
対照 1201 20 
CN-100 





















95mg!kg を注射すると 5~15 分後から尻尾を立て頭




CN-100 100 10 10 4 10 10 10(100) 
200 10 10 5 10 10 10(100) 
indomethacin 
200 10 10 6 10 10 10(100) 10 


























図 4. 自発脳波IC及ぼす CN-100の影響
A:対照，











































図 5. 自発脳波IC及ぼす indomethacinの影響
A:対照，
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図 6. ブザー音刺激IC及ぼす CN-100の影響
A:対照(下線のととろで音刺激)， 















CN-roo 10 mg/kg I机 10MIN 
仰向榊榊押叫品仙内制ゆ
州内哨も同





















図 7. ブザ{音IC及ぼす indomethacinの影響
A:対照(下線のと ζ ろで音刻滋)， 






kg静脈内注射して 10分後より ω分後まで buzzer
音の刺激を行なったが対照lζ比べて影響はほとんど認
められなかった.









































図 8. 痛み刺激1<:対する CN-100の影響
A:対照〔下線のところで刺激)， 





































図 9. 中脳網様体刺激による覚醒反応lζ対する CN
1ー00の影響
A:対照(下線のととろで1.0Vの刺激)， 
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ABSTRACT 
Pha1'macological studies of a new antiphlogis-
tic CN-100 
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CN-100， a new non.steroid antiphlogistic 
agent， was compared with indomethacin on 
central pharrnacologicaI actions in mice and 
rabbits. 
CN-100 showed slight sup1'essing e宜ecton 
general behavior， locomotor activity， rotarod 
test， and sleeping time induced by pentoba1'bi-
tal， but did not affect t1'action test and convu-
Ision induced by elect1'oshock 01' by pentet1'a-
zol. 
In elect1'oencephalog1'aphic studies， CN-100 
produced slow waves in neoco1'tex slightly， 
but did not a宜ectthe arousal responses by sti 
mulation of the midbrain reticular formation. 
Based on above-noted resuIts， itwas consi-
de1'ed that cent1'al pha1'macological actions of 
CN-lQO we1'e less than those of indomethacin. 
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